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 直接経費 間接経費 合 計 
2005 年度 10,300,000 3,090,000 13,390,000 
2006 年度 10,600,000 3,180,000 13,780,000 
2007 年度 8,500,000 2,550,000 11,050,000 
2008 年度 6,000,000 1,800,000 7,800,000 
  年度  











は未だ高くない(Watanabe et al. Science 




さらに, 生物多様性条約 の下で, カルタ
ヘ ナ バ イ オ セ ー フ テ ィ ー 議 定 書 













































































加盟国の間での調整が進み, 新しい EU 

















































































































































































































〔雑誌論文〕（計 37 件） 
(1) Khan M.S., X. Yu,  A. Kikuchi, M. 
Asahina, Kazuo N. Watanabe 2009. Genetic 
engineering of glycine betaine 
biosynthesis to enhance abiotic stress 
tolerance in plants.  Plant Biotech. 26: 
125-134. (査読有) 
(2) Kikuchi, A.（１番目）,K. N. Watanabe（６
番 目 ）  計 ６ 名 2009. Allelopathy 
assessments for the environmental 
biosafety of the salt-tolerant transgenic 
Eucalyptus camaldulensis, genotypes codA 
12-5B, codA 12-5C and codA 20C. J. Wood Sci.  
55(2): 149-153 (査読有) 
(3) Shimazaki, T., A Kikuchi, R. Matsunaga, 
K. Kato, T. Shimada and K. N. Watanabe 2009. 
Establishment of a homogenized method for 
environmental biosafety assessments of 
transgenic plants. Plant Biotechnol. 26: 
142-148. (査読有) 
(4) Yu X., A. Kikuchi（２番目）, K.N. 
Watanabe （１０番目）計１０名  2009. 
Establishment of evaluation system of salt 
tolerance on transgenic plants in the 
special netted-house. Plant 
Biotechnol.26:135-142. (査読有) 
(5) Chen, C-H., Y. Sassa and Kazuo N. 
Watanabe 2008. Modality identification 
and application of the elements required 
for science communication activities: The 
Bio-e-café as a case study. Koueki Gakkai 
8(1): 7-17(査読有) 
(6) Fan, P., Xudong Gap and K. Watanabe 
2008. Technology strategies of innovative 
Chinese domestic companies. Int. J. 
Technol Global, 3:344-363. (査読有) 
(7) Fan, P. and K. N. Watanabe 2008. 
Technology strategies of innovative 
Chinese domestic companies. Int. J. 
Technology and Globalisation, 4(2)148-169. 
(査読有) 
(8) Kamada, H.（計５名５番目） 2008. 
Environmental risk assessment of 
genetically modified chrysanthemums 
containing a modified cry1Ab gene from 
Bacillus thuringiensis. Plant Biotech 
25:17-29 (査読有) 
(9) Kikuchi, A., K. Watanabe, Y. Tanaka 
and H. Kama ad  2008. Recent progress on 
environmental biosafety assessment of 
genetically modified trees and 
floricultural plants in Japan. Plant 
Biotech 25:9-15. (査読有) 
(10) Mimura, M., K. E. Lelemen, T. 
Shimazaki,A. KIKUCHI, K. N. Watanabe et al. 
2008. Impact of environmental 
stress-tolerant transgenic potato on 
genotypic diversity of microbial 
communities and soil enzyme activities 
under stress conditions.  MICROBES 
ENVIROMENT 23(3) 221-228. (査読有) 
(11) Okada, Y, and K. Watanabe 2008. Social 
responsibility for the use of genes, 
genomes and biotechnology in 
biotechnology companies: A commentary 
from the bioethical viewpoint. J of 
Commercial Biotech 14: 149-167. (査読有) 
(12) Okada, Y, and K. Watanabe 2008. 
Rationalization of the genes as a 
corporate stakeholders based on 
international laws. J of International 
Biotechnology Laws. 5: 103-112. (査読有) 








トリー 66 (7): 407-410. (査読有) 
(15) Kikuchi A.(２番目) , K. N. Watanabe
（ ６ 番 目 ） 計 ６ 名 2007. Arabidopsis
rd29A::DREB1A Enhances Freezing Tolerance 
in Transgenic Potato Plant Cell Reports. 








公益学会 7: 46-56(査読有) 
(17) Behenam, B., A. Kik , F. 
. n  Celebi-Toprak, S  Yama ak, M. Kasuga, K. 
Shinozaki, & K. N. Watanabe 2006. The 
Arabidopsis DREB1A gene driven by the 
stress-inducible rd 29A promoter 
increases salt res tole ance in 
proportion to ts cop  number in 
tetrasomic tetr ploid potato (Solanum 






 C-H., Y. Sassa, E. Suda and K. 
N. Watanabe 2006. Biosafety system 
frameworks for living modified or anisms 
in Japan and Taiwan. Plant Biotechnology 
23: 539-546(査読有) 
(19) Emura, K., S. Y
 g
amanake, H. Isoda & 
Kazuo Watanabe 2006. Estimation of 
different genotypes of plants based on NA 
analysis using Near-infrared (NIR) and 
fourier-transorm Infrared (FT-IR) 




d S  3
chi AKiku , Sanuki N, Higashi K, 
Koshiba T, Kamada H. 2006. Abscisic acid 
and stress treatment are essential for the 
acquisition of embryogenic competence by 




リ(Eucalyptus camaldulensis Dehnh. CodA 
12-5B, 12-5C, 20-C)の形質安定性と環境影
響評価試験. 育種学研究 8:17-26. (査読有) 
(22)Watanabe,S.,  T. Sano, H. Kamada, & H. 
Ezura 2006. Reducing gene flow from pollen 
dispersal of genetically modified plants 
in special screened greenhouse. Plant 
Biotech 23:129-135. (査読有) 
(23) Oto, M., M. Ono, H. Kamada 2006. Gene 
子・渡邉 和男
literacy education in Japan - Fostering 
public understanding through practice of 
hands-on laboratory activities in high 
schools. Plant Biotechnology 23:339-346. 
(査読有) 
(24) 佐々義 2006. 遺伝子組
換え作物の受容のプロセス. 育種学研究 8: 
99-105. (査読有) 
(25) 渡邉和男 2006. 生物多様性条約カルタ
ヘナバイオセーフティー議定書第３回締約
国会議の所見. バイオサイエンスとインダ
ストリー 64 (5): 293-295. (査読有) 
(26) Watanabe,S.,  T. Sano, H. Kamada, & 
H. Ezura 2006. Efficacy of a special 
screened greenhouse covered by duplex fine 
mesh in reducing maize outcrossing. Plant 
Biotech 23: 387-394. (査読有) 
(27) K. N. Watanabe (計８名８番目)2005.  
Single copy DREB1A gene and rd29A promotor 
of Arabidopsis thaliana induces high level 
of tolerance to salt stress in the 
transgenic tetrasomic tetraploid potato, 
Solanum tubersoum cv. Desiree. Breed Sci.. 
55(3): .311-320(査読有) 
(28) Fujimura, T.(計４名４番目） 2005. 
志，伊藤希，渡邉和男
Contribution of inorganic components to 
osmotic adjustment and leaf folding for 
drought tolerance in pearl millet. 
Physiologia Plantarum 125:474-489. (査読
有) 
(29) 池田成 . 核酸多
abe
型解析を用いた遺伝子組換え植物の土壌微
生物相影響評価法. 育種学研究 7:25-33 
(2005)(査読有) 
(30) K. N. Watan  (計５名５番目)2005. 
f le w
Applications of Biotechnology for 
Improvement o Mil t Crops: Revie  of 
Progress and Future Prospects. Plant 
Biotechnology 22(2): 81-88.(査読有) 
(31) Okusu, H. & K. N. Watanabe 2005. 
 Kaneko, M. 
Regional focus on GM crop regulation. 
Science 308: 1409. (査読有) 
(32) Umehara,M., I. Eguchi, D.
Ono, H. Kamada. 2005. Evaluation of gene 
flow and its environmental effects in the 
field. Plant Biotechnology 22:497-504. 
(査読有) 
(33) Sinebo W. and K. N. Watanabe 2005. The 
(  
fate of politically modified crops in 





散制御技術と利用管理. 遺伝 59(3) 72-78.
(査読無) 
(35) 渡邉和  2005. 遺伝子組換え作物に
ついての世界的概況と日本の状況. 近畿作
物育種学談話会報 50:15-19. (査読有) 




運 用 に つ い て 。 FFI ジ ャ ー ナ ル 
210(7):609-614. (査読有) 
(37) Watanabe, K.N., Y. Sassa, E. Suda, C. 
H. Chen, M. Inaba and A. Kikuchi 2005. 
Global political, economic social and 
technical issues on transgenic crops. 
Plant Biotechnology 22: 515-522 (査読有) 
 
〔学会発表〕（計 38 件） 
菊池彰(1)K.E. レッルメン、于 翔、 、渡邉
和男 耐塩性遺伝子組換えユーカリの土壌微
生物相に及ぼす影響. 日本育種学会第 115回
講演会. つくば市 2009 年 3 月 28 日 
(2)島崎 高嘉、朝比奈 雅志、菊池 彰、圓
山 恭之進、篠崎 和子、渡邉 和男 2009. 
マイクロアレイ法を用いた遺伝子組換えバ
レイショにおける AtDREB1A 遺伝子の下流
因子の探索. 日本植物生理学会第 50回大会. 
名古屋市 2008 年 3 月 22 日 
(3)菊池 彰、渡邉 和男 2009. ＧＭ植物の
彰
研究目的第一種使用の現状と課題. 日本育
種学会第 115 回講演会 つくば市 2009 年 3
月 28 日 
(4)菊池 、渡邉 和男(2 番目５番目計５
名) 特定網室における耐塩性遺伝子組換え
ジャガイモの生産性評価試験. 日本植物生
理学会第４9回大会.札幌市2008年 3月 21日 
(5)菊池 彰、渡邉 和男 (7 番目８番目計９
名) 耐塩性組換えユーカリ・グロビュラスの
開発と野外試験. 日本植物細胞分子生物学
会第 26 回大会. 吹田市（大阪大学）2008 年
9 月 1 日 
他 33 件 
 
〔図書〕（計 3 件） 
(1) 渡邉和男・渡邉純子. 英語で学ぶ環境科
tanabe. 
学 . コロナ社 . ISBN 978-4-339-07882-4 
(2008). 総 166 ページ。 
(2) Chapman, J. & K.N. Wa Chap 17. 
6 Current issues on IP management for 
health and agriculture in Japan. Pp 
1621-1650. In. Krattger, A. ed. MIHR-PIPRA 
HANDBOOK OF BEST PRACTICES FOR MANAGEMENT 
OF INTELLECTUAL PROPERTY IN HEALTH AND 
AGRICULTURE. Univ. California, Davis, USA, 
(2007) (査読有) 
(3) Celebi-Toprak, F., J. A. Watanabe and K. 
N. Watanabe. 2005. Chapter 6: Molecular 
Markers in Identification of Genotypic 
Variation.In : Genetic Improvement of 
Solanaceous Crops, Vol. 2: “Potato” (Eds. 
M. K. Razdan & A. K. Mattoo), Science 































































鎌田 博 (KAMADA HIROSHI
 筑波大学・大学院生命環境科学
 研究者番号:00169608 (2005〜2007 年度;   
 2008 年 度連携研究者) 
 藤村 達人(FUJIMURA TA
筑波大学・大学院生命環境科学研究
研究者番号:70292513(2005〜2006 年度;   
 2007〜2008 年度 連携研究者) 
 大澤 良(OHSAWA  RYO) 
筑波大学・大学院生命環境科学
研究者番号:80211788 (2005〜2006 年度;  









三村 真紀子(MIMURA MAKIKO, 2006〜2007 年
度) 
